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Ａ小学校の総合学習に「認知症」の学習を取り入れて 
 
























































た．2 回目（2 コマ）は，看護大学 4 年生が，認
知症高齢者が主人公である絵本の読み聞かせを
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 初回授業の開始時（以下，事前調査）と 4 回目
の授業の最後（以下，事後調査）に自記式のアン
ケートを実施した．主な質問項目は，①祖父母と























 祖父母と同居が 13 名（65%)，祖父母と別居の
児童の交流頻度は，1週間に 1回以上 5名(25％)，
1 ヶ月に 1 回以上 2 名(10%)であった．事前アン
ケートにおいて「認知症」を聞いたことがあると
答えた児童は 3 名（15％），ないと答えた児童は
12 名（60％），わからないが 5 名（25％）であっ
た．尚，事前アンケート回答者は 20 名，事後ア









































看護大学 4 年生 
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表２．学習前後における高齢者の情緒的イメージ尺度の変化    単位：点 
情緒的イメージ 





温かい－冷たい 4.17±0.86 4.50±0.62 18 
うれしい－悲しい 4.42±0.61 4.47±0.77 19 
正しい－正しくない 4.33±0.69 4.17±0.71 18 
すばらしい－ひどい 3.78±0.94 4.33±0.84 18 
話しやすい－話しにくい 3.68±1.25 4.32±1.00* 19 
お金持ち－貧乏 3.17±0.62 3.17±0.71 18 
元気－病気がち 4.22±0.88 4.06±1.00 18 
良い－悪い 4.29±0.77 4.24±0.75 17 
忙しそう－ひまそう 3.50±1.47 3.67±1.24 18 
はやい－おそい 2.65±0.93 3.12±1.17 17 
大きい－小さい 2.94±1.09 3.35±1.37 17 
強い－弱い 3.17±1.38 3.17±1.34 18 
注）とても X     ；5 点                                     ＊p＜.05 
  どちらかといえば X；4 点 
  どちらでもない  ；3 点 
  どちらかといえば Y；2 点 
  とても Y     ；1 点 
 
表３．授業評価                            n=19 
はい いいえ どちらでもない 
アンケート内容 
人（%） 人（%） 人（%） 
1． これまでの授業（４回とも）





17（89.5） 0（0） 2（10.5） 
3． 大学生のおねえさんと話し




13（68.4） 2（10.5） 4（21.1） 
5． 認知症の人への道案内はう




17（89.5） 0（0） 2（10.5） 
 
３．４ 絵と作文 
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は第 9 回日本認知症ケア学会で発表した． 
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The study of "Dementia" is taken to the Integrated  
Study in an Elementary School  
 
Junko HOSOKAWA, Noriko KANEKO, Mitsuyo MAEDA,  
Eiko AMATSU, Yuka MATSUDAIRA, Katsuko KANAGAWA 
 
Abstract 
  As a result of doing it, and having wrestled with the learning aim that it was“important that I 
should understand dementia clearly, and make contact in a gentle way that they could 
understand,”the following results were obtained by an A elementary school fourth grader in 
synthetic learning. 
  With the standard emotional image of the senior citizen both in front of and behind learning 
about dementia, images about it being easy to “talk”increased, and the primary schoolchild changed 
in the general direction of an arrested senior citizen, affirmatively and generally. I was able to go 
ahead through the work, in which I“stood in the situation of the partner, and to think”about it, 
while borrowing the power of the university student from the business evaluation at the end, and a 
composition following the lecture, in which I used two kinds of picture books to think about being in 
the mind of the chief character with dementia. In addition, from the contents of the composition, I 
was able to show the results of conventional learning by performing the loitering sham training last, 
and it was through it that I remembered most, because the picture of the person who attached an 
orange ring was more than half drawn. As for the identification and distribution of the orange ring, 
this is where I learned that there is a meaning, and that cooperation with the dementia athletic 
supporter lecturer is important. 
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